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DOUBLE CANCERS OF RENAL CELL CARCINOMA AND 
    TESTICULAR  SEMINOMA  : A CASE REPORT
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From the  Department of Urology, Osaka University Medical School
   A case of metachronous presentation of renal cell carcinoma and testicular seminoma is re-
ported. A 48-year-old man underwent left radical nephrectomy for a renal tumor on September 4, 
1991. Pathological examination revealed clear cell carcinoma with no capsular penetration. There 
was no evidence of distant metastases. During postoperative follow-up, he noticed a painless left 
testicular induration in July, 1994. Serum human chorionic gonadotropin beta subunit as a tumor 
marKer was elevated. Left radical orchiectomy was performed on October 17, 1994. Pathological 
examination revealed an anaplastic seminoma localized within the testis. Cnest X-ray was normal 
and CT of the abdomen demonstrated no evidence of retroperitoneal  lymphadenopathy. The 
patient was diagnosed as clinical stage I left testicular seminoma. He was free of disease 8 months 
postoperatively. 
   Including our case, 15 cases of  clinically detected double cancers of renal cell carcinoma and 
testicular germ cell tumor have been reported worldwide. This is the first case of a metachronous 
presentation of these two cancer types preceded by renal cell carcinoma. 
                                               (Acta Urol. Jpn. 41: 999-1002, 1995) 
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緒 言
尿路性器腫瘍の重複癌は散見されるが,腎細胞癌と
精巣胚細胞腫瘍の重複癌の報告例 は きわめ て稀であ
る・今回われわれは腎細胞癌術後3年 目に発生した精














現 病 歴:腎 細 胞 癌 の術 後経 過 観 察 中,1994年7月 よ
り左 陰 嚢 内 容 の無 痛 性 腫 大 が 出現 した た め,精 査 加 療
目的 に10月ll日,当科 入院 とな った.
入 院 時 現症:栄 養 状 態 良好 で左 季 肋 部 に手 術 創 を 認
た.四 肢,頭 頸部 に異 常 を認 めず.ま た表 在 リ ンパ 節
も触 知 せ ず.左 精 巣 は 手 挙 大 に腫 大 して お り,圧 痛 な
らび に 自発 痛 も認 め ず.
検 査 成 績:検 血 に は 異 常 を 認 め ず.血 液 生 化 学 で
はLDH522U/1(正 常130～290UII)が高値 を 呈 し,
LDH分 画 ではtype2が39,4%(正常30.0～38.O%)
と高値 で あ った ・ 精 巣 腫 瘍 の腫 瘍 マ ー カ ー で は β一h-















実型を呈した.ま た,骨 盤部MRIに て左精巣は内

















わ せ る所 見 を認 めず,pTlNOMO,stageIと診 断 し,
同年11月6日,退 院 した.腎 細 胞 癌術 後3年9ヵ 月 ま
た精 巣 セ ミ ノー マ術 後8カ 月 を 経過 した 現在,い ず れ








































































精巣S(記 載 な し)
精巣S(記 載 な し)
精巣S(左)








































































































































11)原 啓 森 岡 元,加 瀬 隆 久,ほ か:腎 癌 と 睾
















15)太 田 道 雄,角 賢 一,菅 沢 章,ほ か ・ 重 複 癌
180例の臨 床 的検 討.癌 の臨37=852-856,1991
16)吉田 修,桐 山 蕾 夫 宮 川 美栄 子,ほ かil970年
代 の 日本 人 睾 丸(精 巣)腫 瘍 の臨 床 統 計.泌 尿 紀
要31.337-356,1985
17)里見 佳 昭,仙 賀 裕,福 田百 邦,ほ か=腎 癌333
例 の 臨床 統 計的 観 察;第1報 頻 度,臨 床 症 状
お よ び 検 査 所 見.日 泌 尿 会 誌78=1379-1387,
1987
(ReceivcdonIulv26,1995AcceptcdonAugust24,1995)
